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西アフリカのムスリム社会における宗教性と世俗性
―セネガルとナイジェリアにおけるライシテとシャリーア―
〈Laïcité〉 et 〈sharia〉 dans les sociétés musulmanes en Afrique Occidentale




　 Le Sénégal et Le Nigeria sont les Etats ayant des plus grandes populations musulmanes en Afrique 
Occidentale.  Les deux partagent l’histoire d’islamisation dans laquelle les mouvements jihadistes 
occupaient de grandes positions au 19ème siècle.  Pourtant, à nos jours, l’islam se montre de grandes 
différences à propos de sécurité sociale dans les deux Etats.  Les musulmans sont plutôt tranquilles 
au Sénégal, alors qu’au Nigeria les coups de violences s’éclatent souvent entre les musulmans de 
différentes sectes, et entre les musulmans et les chrétiens aussi.
　 Dans cet article, nous allons faire une comparaison de ces deux sociétés musulmanes en utilisant 
les idées de 〈laïcité〉 et de 〈sharia〉 comme clefs d’analyse: au Sénégal la notion de 〈laïcité〉, il nous 
semble, donne les moyens dont les différents acteurs, religieux ou non-religieux, peuvent profiter pour 
chercher leurs buts.  Quant au Nigeria, la 〈sharia〉 se place toujours au centre des controverses entre 
les différents groupes musulmans, ainsi qu’entre les musulmans et les chrétiens.  Les raisons de ce 
développement divergent seront cherchées dans les expériences de la colonisation et de la construction 







































　第二帝政期に息を吹き返した教会勢力に対する攻撃の第一弾は，1901年 7月 1日の「結社法」（Loi 
sur les associations）である。これは市民社会の結社に全面的な自由を与えることをうたいながら，
修道会にかぎって議会の承認と国務院の認可を必要とするという規定を含んでおり，カトリック教
1）Titre 1, Article 1. “La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale.”, United Nations Information, 
(http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan002912.pdf).
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会の勢力削減を狙いとするものだった。次いで 1904年 7月 7日の法律で修道会経営の学校が非合




































































3）Archives Nationales, 200Mi, 2842, Fonds Modernes 19G24, Presse arabe; contrôle de propagande musulmane, «de 





































5）Archives Nationales d’Outre Mer, 14MIOM 1182, série J 86, P. Marty, «Rapport à Monsieur le Gouverneur Général 




























































その視点は最近の Cheikh Anta Babouの研究（Babou 2007）が示しているもので，植民地統治下の
ムスリムのあり方を理解する上で重要である。すなわちバブは，従来植民地統治へのムスリムの「順
応」として理解されてきた事象を，ムスリムが Dar al-kufrすなわち異教徒の支配下にあって一種



































慣例にしていたが（Cruise O’brien 1971: 138），独立後のサンゴールとその後を継いだジュフの下









































































































































































15） 植民地期前期に成立した高等教育機関としては，政治エリート養成のための Katsina College，シャリーア法廷の


























も，北部地域全体に権威を及ぼす Sharia Court of Appealはそれ以上のいかなる控訴も認めない最
終審級として位置づけられており，さらにイギリス人の判事からなる Height Court内に控訴部門










始める。1970年代になると，軍政下で設置された Constitution Drafting Committee（CDC）がシャ
リーア法廷の位置づけをめぐって検討を再開し，1975年には，クーデター後に分割された州ごと
の Sharia Court of Appealの上位に Federal Sharia Court of Appealを設置し，その頭である Grand 







ン側からの強い反対が噴出し，最終的に Federal Court of Appealが削除された形で憲法が公布され












　こうした状況下で，1960年合意で北部州の Grand Qadiに予定されていた Abubakar Gumiは，スー
フィー教団の「セクト主義」をムスリムの政治的結束の大きな障害とみなすようになる。植民地下
の司法官吏養成学校出身の彼は旧来からの教育と信仰実践に固執するスーフィー教団を批判し，サ
ウジアラビアのワッハーブ主義の影響の下で 1978年に大衆的な運動組織 Yan Izala（「ビドア排除




た（Loimeier 1997: 292, 295）。
　だが Yan Izalaの結成は，結果的に北部ナイジェリアのムスリム社会の分裂をさらに深める大き








きたい（cf. Kane 2003: 58―59）。











のみの Sharia Court of Appealで取り扱えない案件は，近代法（つまり「イギリスの」法）による









響を与えた。Yan Izalaの活動に飽き足らない大学生の間からは，Muslin Students’ Society（MSS）
のようなより過激な原理主義的運動が現れてくる。北部ナイジェリアの主要な大学に広がった
MSSからは，のちに 2000年代のシャリーア刑法の再導入運動の中心人物になる Ahl al-Sunnaの























　1994年アバチャの下で National Constitution Conferenceが組織されて民主化への道筋がつけら
れ，オバサンジョ大統領の選出とともに 1999年 5月に新憲法が施行されたことがシャリーア問題
を新たな段階に移行させた。最初の動きは，15年ぶりの民主選挙で北部ザムファラ州知事に選出
された Ahmd Sani Yerimaが，1999年 12月に刑法を含むシャリーアの施行を宣言したことだった。




ある。すなわち，「すべての州は望みに応じて Sharia Court of Appealを設置できるという」条項と，
「州の立法機関である House of Assemblyは州内で適用される法律を制定できる」とする条項によっ
て，シャリーアそのものの正当性は憲法で保証されており，ただその適用範囲が制限されているだ
けだ，という解釈である（Sanni 2007: 123）。



















のために Hisba Board，Hisba Committeeなどのウラマー官僚組織を作ったが，そうした組織はや






































21） ロイマイヤーによるその英訳は “the community of people of the Sunna who fight for the cause [of Islam] by means 
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